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ヘミングウエイの短編 “Big Two-Hearted River”
Part I 冒頭部
─教育的文体論を活用した教材─* 
  小迫 勝  
0 はじめに
本論考は、高校および大学レベルの英語教材として、ヘミングウエイ（Ernest 
Hemingway, 1899-1961）の初期作品集『我らの時代』（In Our Time, 1924）に収められ






















1 第 1 段落
The train went on up the track out of sight, around one of the hills of burnt timber. 
－1－
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Nick sat down on the bundle of canvas and bedding the baggage man had pitched 
out of the door of the baggage car. There was no town, nothing but the rails and 
the burned-over country. The thirteen saloons that had lined the one street of 
Seney had not left a trace. The foundations of the Mansion House hotel stuck up 
above the ground. The stone was chipped and split by the fire. It was all that was 














こらない素朴な単音節語、2 音節語が相応しい。ちなみに、第 1 段落の語りを構成する語





Nick sat down on the bundle of canvas and bedding the baggage man had 
pitched out of the door of the baggage car. 
この語りには、“bedding” の後ろに関係代名詞（の目的格）が用いられていない。このよ
うな無関係代名詞構文（zero relative pronoun）は、くだけた話し言葉に特有のものであ
る（Carter & McCarthy 2006, 317b, 317h）。単音節および 2 音節の語の使用とともに、
この無関係代名詞構文は、読者を親しみやすい話し言葉の世界に引き込んでいる。 
－2－








 まず、“train” と “track” が、/tr/ という歯茎後方破擦音（post-alveolar affricate）に
よる頭韻（alliteration）を踏んでいることに気づくであろう（Gimson 1980, 177）。この
頭韻は、列車が重々しく動き始めた時の音を「音感覚的」（phonaesthetic）に模写（imitation）
している。音感覚（phonaesthesia）という術語は、phone（音）と aesthesis（Gr. αἴσθησις 
a perceiving = 感覚）との合成語である。つまり、外界の事物を音的に連想させる模写的
な語使用を言う。Leech & Short（20072, 188）は、文学的なテクストに顕著な模写的言語
として 2 種類を区別している。よく知られているのは擬音（擬態）的（onomatopoeic）な




であり、その意味と何らかの関連性を感じさせる語を言う（Wales 2001, 363）。 
 






  Thè tráin│wènt ón│ùp thè tráck│òut òf síght,│àròund óne│òf thè hílls│òf  
  bùrnt tímbèr. 
 
文頭は、“Thè tráin│wènt ón” と韻律分析できるように、弱強格（iambus）が 2 度繰り
返されている。列車がゆっくりと、しかも力強く動き始める様子を模写している。それに
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1.4.3 頭韻
以下に再録する語り始めの描写には、既述の /tr/ による頭韻のほかに、両唇破裂音
（bilabial plosive）の /b/ による頭韻も目立っている。
The train went on up the track out of sight, around one of the hills of burnt 
timber. Nick sat down on the bundle of canvas and bedding the baggage man 
had pitched out of the door of the baggage car. There was no town, nothing but 
the rails and the burned-over country.（強調は筆者）
列車が、丘陵を走り去る様子を目にしたとき、ニックは、樹林が激しく燃えた時の音を想
像しているのであろうか。“burnt” の語頭の /b/ が、引き金となっているかのように、そ




焼失したシーニーの町の描写に見られる “street,” “stuck,” “stone” には、/st/ が語頭で
繰り返されている。この音は、無声歯茎摩擦音（voiceless alveolar fricative）の /s/ と、
無声歯茎破裂音（voiceless alveolar plosive）の /t/ が結合したものである。同時に
“chipped” における口蓋歯茎破擦音（palato-alveolar affricate）の /tʃ/、“split” におけ
る無声歯茎摩擦音 /s/ と無声両唇破裂音（voiceless bilabial plosive）の /p/ とが結合し








2 第 2 段落
Nick looked at the burned-over stretch of hillside, where he had expected to find 
the scattered houses of the town and then walked down the railroad track to the 
bridge over the river. The river was there. It swirled against the log piles of the 
－4－
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bridge. Nick looked down into the clear, brown water, coloured from the pebbly 
bottom, and watched the trout keeping themselves steady in the current with 
wavering fins. As he watched them they changed their positions by quick angles, 
only to hold steady in the fast water again. Nick watched them a long time. 
 
2.1 過去完了形と定冠詞が表わすニックの過去の経験 






2.2 文末焦点化された直示語  




いる。なお、ニックとの空間関係を直接的に示す副詞の “there” は、直示語（deictics = Gk 




何もなかった」（There was no town）と嘆いている。この一般的な町と言えるものの存在
を否定する構文と、特定の川の存在を表わす構文（The river was there）は、単純な文構
造をもって対比を際立たせている。 
 
2.3 詩的な撞着（矛盾）語法  
 ニックは、橋の上から「澄んだ褐色の水」の中を覗き込んでいる。 
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2.4 英語母語話者が好む SVO 文型
第 2 段落 5 行目の “and” に導かれる文の型に注目しよう。
Nick … watched the trout keeping themselves steady in the current with 
  wavering fins. 
この文はSVOC型の文型に見えるかもしれないが、 SVO型の文型と考えられる。つまり、




As he watched them they changed their positions by quick angles, only to hold 
steady in the fast water again. Nick watched them a long time. 




世界を SVO の語順で理解することを好む傾向があるのだ。この SVO 文型は、文の末尾を
重くする “end-weight”、および文末を焦点化する “end-focus” と密接に関わっている。
例えば、英語母語話者は、自動詞のみを用いた述部（e.g., Mary sang）を避け、目的語を
伴う述部（e.g., Mary sang a song）を用いて文末を重くする傾向があると言われている
(Leech & Svartvik 1975, 450）。
3 第 3 段落
He watched them holding themselves with their noses into the current, many 
trout in deep, fast-moving water, slightly distorted as he watched far down 
through the glassy convex surface of the pool, its surface pushing and swelling 
smooth against the resistance of the log-driven piles of the bridge. At the bottom of 
the pool were the big trout. Nick did not see them at first. Then he saw them at the 
bottom of the pool, big trout looking to hold themselves on the gravel bottom in a 
















った（Even the surface had been burned off the ground）。対照的に、川の窪みの水面
（surface）は、透明で凸状であった。その水面は、押し進み、（人間が築いた）丸太の杭
の抵抗にあっても、しなやかに膨らんでいた（its surface pushing and swelling smooth 






間接的に語っている（It swirled against the log piles of the bridge）。一方、第 3 段落で
は、丸太の杭の「抵抗」を “resistance” ということばで直接的に抽象している（against 







（At the bottom of the pool were the big trout）。場所を表わす副詞句 “At the bottom of 
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3.5 砂利と砂による能動と受動そして一体化した姿
砂利と砂が、水流の勢いで巻き上げられて多様に姿を変えている（in a varying mist of 









4 第 4 段落
Nick looked down into the pool from the bridge. It was a hot day. A kingfisher flew 
up the stream. It was a long time since Nick had looked into a stream and seen 
trout. They were very satisfactory. As the shadow of the kingfisher moved up the 
stream, a big trout shot upstream in a long angle, only his shadow marking the 
angle, then lost his shadow as he came through the surface of the water, caught 
the sun, and then, as he went back into the stream under the surface, his shadow 
seemed to float down the stream with the current, unresisting, to his post under 
the bridge where he tightened facing up into the current. 




It was a hot day. A kingfisher flew up the stream. It was a long time since 
  Nick had looked into a stream and seen trout. 
視野の転換に伴って、ニックは現況と過去の経験とを俯瞰する。その日は暑い 1 日（a hot 



















よう。まず、“They were very satisfactory” の主語である “They” は、何を指しているの
であろうか。「川を覗き込んでマスを見るのは久しぶりのことだった」（It was a long time 





不定冠詞 “a” の頻出のみならず、第 4 段落を構成する語彙における音節数の多様性も、
本段落における新たな展開を暗示している。例えば、3 音節の “king-fish-er”、4 音節の






経験を共有する上で効果的である（Verdonk 2002, 34 ff.）。
4.4.1 時間的差異を表わす直示語
 カワセミが、獲物を得やすい場所に急ぎ飛来する場面では、その飛翔を表わす（直示語
の）動詞は “flew” である。動詞 fly の意味は、OED によると “to pass quickly through 
the air” であり、意味特性（semantic feature）として、[すばやく]（[+quickly]）を含
んでいる。その後、獲物を見定めるために川を上る飛翔は、“moved” という類義語に「優
－9－
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物を見定めるためにゆったりと飛翔する方向は、3 語の副詞句 “up the stream” で表わさ
れている。一方、大マスが突然に勢いよく動く方向を表わす副詞は、1 語の “upstream” で
ある。獲物を狙う主体と客体において、動きに時間的長さの差異が観察されたことが、語
数の異なる類似の表現で模写的に表わされている。 
4.4.2  “his shadow” が表わす 2 つの意味
As the shadow of the kingfisher moved up the stream, a big trout shot 
upstream in a long angle, only his shadow marking the angle, ... 
上掲の “his shadow” の “his” は、何を指しているのであろうか。代名詞は、直前に言及
された名詞の代わりをする、というのが一般的な理解である。すると、 “his shadow” の
直前の名詞は、 “a big trout” である。一方、そのすぐ前には “the shadow of the 
kingfisher” が言及されている。同一表現の繰り返しを避けて “his shadow” に優雅に変
異させているとも考えられるのだ。Carter & McCarthy（2006, 375）によれば、代名詞
の意味は、それが生起する脈絡に依存すると言う。上の脈絡において、これら 2 つの意味
の可能性は、どちらも看過できないであろう。 
4.4.2.1 人称代名詞 “he” はカワセミを指すと前提した解釈
まずは、結束性の原理のもとに、“the shadow of the kingfisher” を “his shadow” に
「優雅に変異」させていると前提して解釈を進めてみよう。すると、“only his shadow 
marking the angle” は、川面に映ったカワセミの影法師だけが、大マスの移動した角度
をマークしたことになる。上空を飛翔するカワセミ本体は、川に視線を注ぐニックの目に
は入らないのである。それ以後の展開をみよう。 
then lost his shadow as he came through the surface of the water, caught the 
  sun, ... 
－10－










and then, as he went back into the stream under the surface, his shadow  
seemed to float down the stream with the current, unresisting, to his post 
under the bridge where he tightened facing up into the current. 
彼 (he) が水面下の流れに戻る直前の場面までは、 “he” がカワセミを指すという解釈は
適切であることを見てきた。しかし、彼（he）が、水面下の流れに戻る場面に至って、意
味に齟齬をきたすことになる。つまり、 “went back into the stream” という動きの方向
を示す直示表現によって、この文の主語 “he” は、上空から降りてきたカワセミではあり
えず、水面に上がってきた大マスを指すことは明らかである。この時点で、もう 1 つの意
味の可能性を探る必要が生じている。つまり、 “he” と “his” は、カワセミに狙われてい
る大マスを指すという前提で、文脈を振り返って解釈を試みなければならない。 





As the shadow of the kingfisher moved up the stream, a big trout shot 
upstream in a long angle, only his shadow marking the angle, ... 
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then lost his shadow as he came through the surface of the water, caught the 














4.4.2.5 大マスが水面下に戻った後の場面で “he” が大マスを指すと前提した解釈
and then, as he went back into the stream under the surface, his shadow seemed 
to float down the stream with the current, unresisting, to his post under the bridge 








している。この場面では、[線状に流れる水]を意味素性とする “stream” と、[流れ] を
意味素性とする “current” とが結束して、川の流れを強調している。
4.4.2.6 大マスが水面下に戻った後の場面で “he” がカワセミを指すと前提した解釈
一方、人称代名詞の “he” と “his” が、カワセミを指すと前提して解釈を試みてみよう。
－12－
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